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Abstract 
Shelley discriminates Imagination， the essence of poetry， from our reason， and Keats regards 
it as truth 羽1hatcan we say about B1ake? 
Blake， a predecessor of Romanticism， regards it not merely as an immanent being inside us and 
a non-discriminative Wisdom which works as an embracing Love: he also regards it as a m巴ntal
stat巴 inwhich we look upon a1 things as they are， and as a world that All is One and One 
is All. 
As a way to Blake， itis very helpful for us to study Buddhism， because we often五ndsomething 
oriental or something similar to Buddhism in his thought. His famous po巴m “OnAnother's 
Sorrow" in The Songs 01 Innocence， for instance， can be easily comprehended when wεhave an 
understanding about the reiation between Prajfia (Wisdom) and KarUl!互 (Love)in Buddhism. Or， 
when we grasp the meaning of the “anekartha-ananartha (non同identi五cation-and-non-differentiation)
by Nagarjuna， an Indian Buddhist philosopher， the following wor・dsby Blake also give us an 
understanding: !vlan is All 1mα:gination. God is Man & e.rists in U5 & we in him 
This paper is one of the results of my study from such point of view. 
iShelleyは詩の核心たる imaginationを reason(理性)と反別L (Defence of PO己try)，
Keatsは imaginationこそが真実 (truth)を生むものだと言った (Letters)J 1)というカ入 彼等
の先駆者ともいうべき Blakeの場合においては，どうなのであろうか?




Y ou certainly Mistakeヲ whenyou say that the Visions of Fancy are not to be 
found in This World. To Me This World is all One continued Vision of Fancy 





とのベ， the Visions of Fancy，すなわち， 1maginationの実在を主張している。では，一体
lmaginationとは何なのかということになるが， Blak巴はこれについて，次のように説明して
いる。
A Spirit and a Vision are not， as the mod己rnphilosophy supposesヲ acloudy 
vapour， or a nothing: they are organized and minutely articulated beyond al 




This world of 1magination is the world of Eternity; it is the divine bosom into 
which we shall al go after death of th巴 Vegetatedbody. This world of 1magi-
nation is 1nfinite & Eternal， whereas the world of Generation， or Vegetation， is
Finite & Temporal. There Exist in that Eternal World the Permanent Realities 







1n Great Eternity every particular Form gives forth or Emanates 
1ts own peculiar Light， & the Form is the Divine Vision 













William Blakeの Imaginationについての一考察 10:31 
2. 
それでは， なぜ¥ そのような想像の世界を認識し， 感得することが出来ないのであろう
か? Bakeによると，それは苦々人間にある理性一一一彼はそれを Sp巴ctre(幽鬼)と名づけて
いるーーが，さまたげるからであるというのである。すなわち，
The Spectre is the Reasoning Power in Man， & when separated 
From lmagination and closing itself as in steel in a Ratio 
Of the Things of Memory， ltthence frames Laws & Moralities 









The Combats of Good & Evil is Eating of the Tree of Knowledge. 
The Combats of Truth & Error is Eating of the Tree of Life.7) 
ということであって，聖書にも記してあるように，智慧の実をたべることにもなり，又，生命









ではなかろうか?9) それだからこそ， 苦々の理性によって， 想像を理解しようとしても，分
析の対象になるだけであって，真の理解は生じえないことになるから，
My Spectre around me night & day 













































Thirteen years ago 1 lost a brother & with his spirit 1 converse daily & hourly 
in the Spirit & See him in my remembrance in th巴 regionsof my lmagination. 










九N"illiamBlakeの lmaginationについての一考察 1033 
のことは，叉フ 1799年 8月16日日付の Dr.Truslerあての子紙の中でう
And thoフ 1call them (=Designs) Mineラ 1know that they are not Mine， being of 
the same opinion with Milton when he says that the Muse visits his. Slumb巴rs





といっていることからも，云い得ることであろう。叉， Songs of Innocenceの Introduction
の歌の中で，周知のように‘雲間にあらわれた子供の要請でラ書きあらわすことになったこと










Milton O. Percivalは，被の著書である WilliamBlake's Circle of Destinyの中で，
The highest level of intellect...is imagination. ...The lowest level of intellect is 




のべている Inspirationとか， Spirituality， Blakeの言葉でいえば Emanationということであ
ろう。 これを，東洋の方の百薬でいえば，例えばラ仏教でいうところの無分別智 (nirvikalpa司
jnana)，すなわち， praj回(般若智)であろう。

















なるのである。このようにみてくると，前にのベた Percivalの言葉，すなわち， The highest 





Songs of Innoc巴nceの歌の中に， On Another's Sorrowとし寸歌があるがラこの歌の前半は，
Can 1 see another's woe， 
And not be in sorrow too ? 
Can 1 see another's grief， 
And not seek for kind relief? 
Can 1 see a falling tear， 
And not feel my sorrow's share ? 
Can a father see his child 
Weepラ norbe with sorrow fil'd ? 
Can a mother sit and hear 
An infant groan， an infant fear? 
No， no! never can it be! 



















When Love is in Wisdom， then it existeth. These two are such a ONE， that 




Thought Without affection makes a distinction between Love & Wisdom， as it 





から， 無分別智である智慧 (Wisdom)の働らく相が， そのまま愛になるのである。 そのよう
にうすべてをあるがままの相において愛しみ， com-passlOnの心をいだく時，
Where Mercy， Love & Pity dwell 









…the source of life 
Descends to be a weeping babe.21) 
(生命の源が降り来たり，
泣いている赤子となる。)
といっている。まさしくヲ神は愛なり，愛は生命なりである。 Blakeは， On Another's Sorrow 
の後半において，
And can he who smiles on al 
Hear the wren with sorrows small， 
Hear the small birdラsgrief & care， 
Hear th巴 woesthat infants bear， 
And not sit beside the nestラ
Pouring pity in their breast; 
And not sit the cradle near， 
Weeping tear on infant's tear; 
And not sit both night & day， 
Wiping al our tears away? 
O! no never can it be! 
N巴ver，never can it be! 
H巴 dothgive his joy to all; 
He becomes an infant small; 
He becomes a man of woe; 
He doth feel the sorrow too 
Think not thou canst sigh a sigh 
And thy maker is not by; 
Think not thou canst weep a tear 
And thy maker is not near. 
O! he gives to us his joy 
That our grief he may destroy; 
Till our grief is f!ed & gone 







































なり，愛 (Love)となるものであるから， Imaginationは， 神であるということも云い得るの
である。神とは何かという間いは，すべての人によって問われる問し、であるが， Blakeは，
-・thereis no other God than that God who is the intellectual fountain of Hu-
manity.24) 
(人間性という知的源泉である神以外に神はない。)





Human nature is the image of GOd.25) 
と， Blakeも云っているように，そういう心をもった人は，実に神に外ならないのである。




In al the Heavens there is no other Idea of God than that of a Man.27) 
(すべて天国においては，人間以外に神のことなど考えられない。)
という Swedenborgの言葉を註釈して， Blakeは，
Man can have no idea of any thing greater than Man， as a cup cannot contain 
more than its capaciousness. But God is a man， not because he is so perciev'd 





といっているのである。ここで，注意しなければならないのは，人間の創造者 (thecreator of 
man)という言葉である。 S.Foster Damonは，彼の著書である WilliamBlakeにおいて，
creationとし寸言葉を
Creation is an act of the Divine Mercy.29) 









The Imagination is not a State: it is the Human Existence itself. 
Affection or Love becomes a State when divided from Imagination.30) 
(532) 





We live as One Man; for contracting our infInite senses 
We behold multitude， or expanding， we behold as one， 
As One Man al the Universal Family， and that One Man 
¥Ve call J esus the Christラ andhe in us， and we in him 


















べきであろう。それ故， God is a manという時の manは， Blakeの別な言葉でいえば， the 
true man，又は theReal manなのである。それは，丁度仏教の方でも r赤肉壇上にー無位
の真人あり，見よ，見よ，Jという場合の「真人」と同じ意味なのであって，そういう人間 (the
true man)は，叉，実に一切のものの根源でもあるのである。すなわち，





He who can be bound down is No Genius. Genius cannot be Bound; ...33) 
(自己を束縛するものは天才ではない。天才は束縛さるべきではない。)
という Blakeoy言葉から，理性によって束縛されるべきではないところの Imaginationとい
うことであって， Imaginationから詩 poetryが湧き出るのであるから，それで、詩的 Poeticと
いったであろう。それ故，
For al are Men in Eternity， Rivers， Mountains， Citiesラ Villages，
All are Human， & when you enter into their Bosoms you walk 
In Heavens & Earthsヲ asin your own Bosom you bear your Heaven 
And Earth & al you behold; tho' it appears Withoutラ itis Within， 




















るのである。それ故に， Imaginationは， A Spiritとか， Visionとか， Godとか，或は Jesus
Christ， the trne man， Poetic Genius， 等々とよばれるのである。 だから Imaginationの世
(534) 
William Blakeの lmaginationについての一考察 104.1 
界は staticな世界ではなく， むしろ dynamicな世界なのであって， 理性のために掠えられ，
束縛されている人達にう此のような Imaginationの世界を覚らせるべく， Imagination自らが，










Awalぽ! awake 0 Sleeper of the land of shadow， wake! 
! am in you and you in me， mutual in love divine: 
1 am not a God afar offヲ 1am a brother and friend; 
Within your bosoms 1 reside， and you reside in me: 
expand! 
Lo! we are One， forgiving a1 Evilラ Notseeking recompense 
Ye ar己 mymembers， 0 ye sleepers of Beulah， land of shades !35) 





汝は吾が同胞なり， おお，汝，影の地， ベューラーの眠れるものよ!) 
附 記
Blakeの WilliamHayieyに送った 1804年 10月23日日付の手紙をみてみると， 彼は一
このような Imaginationの世界から遠ざかっていたことがあったように思われる。 その子
紙をみてみると，
o Giory! and 0 Delight! 1 have entirely reduced that spectrous Fiend to his 
station， whose annoyance has been the ruin of my labours for the 1ast passed 
twenty years of my life. He is the enemy of conjugal love and is the Jupiter 
of the Greeks， an iron-hearted tyrant， the ruiner of ancient Greece. .. 1 was a 









-・thesebeasts and these devils are now， together with myself， becom巴 children 
of light and liberty， and my feet and my wif己'sfeet are free from fetters. 0 
loverly Felpham， parent of Immortal Friendship， to thee 1 am eternally indebted 
for my three years' rest from perturbation and the strength 1 now enjoy. Sud-
denly， on the day after visiting the Truchsessian Gallery of pictures， 1 was again 
enlightened with the light 1 enjoyed in my youth， and which has for exactly 
twenty years been clossed from me as by a door and by window-shutters. .. 1 
thank God with entire confidence that it shall be so no longer - he is become 












.1 Sing According to the inspiration of the Poetic Genius.381 
ということになるのであるが，たまたまラ理性によって束縛されるようになると， ソロモンが
云ったように i抑圧は賢者を狂人にする (Opressionmakes the Wis巴 ManMad.)J391とし、う
ことになるから，Blakeが狂人にみられ，そのため，長い間，狂人扱いされてきたのも，彼の
理性である幽鬼 (Spectre)とのたたかう姿が，狂人のごときものだったからかも知れない。彼
の予言詩 (PropheticBooks)といわれる数々の詩集において， Urizenと Losとの争いが，深
刻にえがかれているのも，そのような事情を物語っているように思われるのである。
かくして，今や，完全なる四性 (theFour Zoas)の調和を得，その結果，清められた知覚






1 r邑stnot from my great task! 
1'0 open the Eternal VV orlds， to opεn the immortal Ey巴S
Of Man inwards into the Worlds of 1'hought， into Eternity 
Ever expanding in the Bosom of God， the Human Imagination. 
o Saviour pour upon me thy Spirit of meekness & love! 








(本稿は昭和 40年 10月2日， 日本英文学会北海道支部第 10回大会にて発表したものに加筆したものである)
(昭和 41年4月 27日受理)
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1 question not my Corporeal or Vegetative Eye any more than 1 would Question a Window 
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41) Ibid. p. 623 (Jerusalem). 
(538) 
